Spontaneous rupture of the urinary bladder : Report of two cases, with a recurrent rupture in one by 高羽, 津 et al.
Title膀胱自然破壊の2例 (再発性破裂をきたした1例を含む)
Author(s)高羽, 津; 時実, 昌泰; 竹内, 正文; 中新井, 邦夫










膀 胱 自 然 破 裂 の2例
(再発性 破裂 を きた した1例 を含 む)
大阪大学医学部泌尿器科学教室(主任:園田 孝夫教授)
高 羽 津
時 実 昌 泰
竹 内 正 文
中 新 井 邦 夫
     SPONTANEOUS RUPTURE OF THE URINARY  BLADDER  : 
    REPORT OF TWO CASES, WITH A RECURRENT RUPTURE IN ONE 
 Minato TAKAHA,  MaSayaal TOKIZANE, Masafumi  TAKEUCHI 
                          and Kunio NAKAARAI 
            From the Department of Urology, Osaka University Medical School 
                         (Chairman: Prof. T. Sonoda, M. D.) 
   Although traumatic rupture of the urinary bladder is commonly encountered in the trau-
matological clinic, spontaneous rupture of this organ is a rare condition. 
   Two cases of spontaneous rupture of the urinary bladder are reported. 
   Both patients had neurogenic bladder, in which pelvic nerve injury after abdominal 
hysterectomy with postoperative irradiation in one case and antidepressant medication for the 
depressive state in the other were thought to be the main cause in the pathogenesis of their 
ruptures. In the latter case, the intraperitoneal rupture  recurred with an interval of ten 
months. 
   Recovery after operative treatment was uneventful in both cases. 
   It is important that spontaneous rupture of the urinary bladder often shows only a sign 
of panperitonitis and so this condition must be taken into consideration in the differential 
























うつ病に対 して投与 された抗 うつ剤に起因する
と思われる症例である.
当教室ではさき'に江里口(1959)が膀胱自然









































約3cmの 壊死部を 認め,そ の中心 に0.7×0.5cm
の穿孔部を認めた.壊死部膀胱壁を切除したのち,ク




































































Fig.6症 例2.術 後 膀 胱撮 影像
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Table1膀胱自然破裂の原因および頻度




i.膀 胱 壁 病 変 12 29 10 51(36.4%)
2.膀 胱 過 伸 展
a.下部尿路通 過 障 害























腹 腔 内 破 裂

































変 としては,結核,腫 瘍,憩 室および搬痕などが挙げ
られ,膀胱壁の過伸展をきたすものとしては,まず下
部尿路通過障害があ り,そ の原疾患 は,前 立腺肥大
症,尿 道狭窄が大部分を占めるが,ほ かに膀胱結石お
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子にみられた 尿閉例を報告してお り,ま たimipra一
Oate
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1.膀 胱自然破裂の2症 例を報告した.う ち
1例は再発性破裂をきたしたものである.
2.2症 例 ともに骨盤内神経損傷にもとつ く





3.急 性腹症の鑑別診断 の一 つに,膀 胱 自然
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